




 This paper demonstrates two hypothese based on the results of the Japanese Place-
ment Test for foreign students at the time of enrollment of Shobi University. Then,it com-
pares the chage in achievement between the enrollment test and the test after one year of 
study. Finelly, it shows the relationship of the scores the Japanese Language Proficiency 
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2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
受験者数 35名 56名 75名 51名 47名
平均 57.2 55.17 55.39 51.58 58.19
最高点 76 92 88 93 100
最低点 25 20 24 11 21






























































































































































年度 2013年 2014年 2015年 2013年 2014年 2015年
人数 66人 40人 28人 9人 11人 19人
平均 48.83 48.8 53.21 55.88 61.72 65.52














































入学時の平均点 57.15 50.72 50.02





























13.9/30 12.8/18 7.4/12 6/8 11.8/20 1.8/5 3.3/7
1年終了時（2012年度）


























①クラス 92～68点 77.75 77～38点 53.41
②クラス 66～62点 64 61～36点 44.77
③クラス 61～56点 59.42 38～30点 33.57
④クラス 51～49点 47.2 29～17点 25.6
⑤クラス 40～34点 36.8 31～17点 24.8
⑥クラス 33～20点 28.3 25～13点 18.33
5.3　日本語能力試験受験者の得点の分析
5.3.1　日本語能力試験対策講座の受講状況




















































































変数 係数 標準誤差 P値
切片 26.41 12.06 ＜ .05
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